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In the previou3 repJrt， a new method of composing Sandwich Curtain 
Wall was propつs~ ::l.. The Curtain Wall is made in the following way. 
1. Steel-bar-grid is attached to the structural frame. 
2. This grid is sandwiched between two special concrete plates. 
3. These two are combined by concrete set between them. 
By the previous experimental study in which 1.8m steel bars were em-
ployed， this method of composing Sandwich Curtain Wall is shown to be eassy， 
exact and rapid. The present paper deals with the experimental study on com-
posing the Sandwich Curtain Wall inside of the wood frame (3.04m x 6. 04m). 
The results obtained are as follows: 
1. It is not necessary to set stud in the fram. 
2. Only vertical steel bars need to have hardness and horizontal bars only 
have to be united with that. 
3. This method of composing Sandwich Curtain Wall is easy， exact and rapid. 
4. Concrete placed between the panels can hold these panels tight around the 
frame. 
5. Transportation by truck causes very litle damage to the panels. 
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1 まえがき



















Sandwich Curtain Wall の枠組
および骨組

















2・2 Concrete Panel 















































ネノレが]i~直 lζ並ぶよう lとすれば， 破損の心配は殆んど
ないようである。
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Q 4，400z，i ?~-"':'''-=564.10kg‘  7.8 ------._~， I
mc =6，250kgdmの場合・・ 十..(11)








564 .10 ~ ....~. ，. . ¥ b=ー←一一 =1.31kgfcm2， I 29X (4+3.3) X2 -'----01 ----， ，
mc = 6， 250kgcmの場合日 ト・ (12)
801.28 ~ .." ，. . J b= ←一一 =1.89kgfcm2. I 29X (4+3.3) X2 -'----01 




mn=ベ(←一s匂c+判村叫吋づ初ωinρ)子l= :一 P打山dμ1.) 
S 5 mA= ←OCX~=一一一P ，ll ， 111 3 .........(13) 
尚軟節曲げ率の平均値引として次のようになってい
る。








-・・・・(20)5PX 0.6 Q= ~..:-:>~.:.~ =4.615 Wkg. 
3XO.078 
乙乙に，






b=ー =0.0109Wkg/cm2. 29X(4十3.3)X2 
・ (22)
…(15) 
P=(63c-46D+MJ し U 必ノ J [2 ' 






















，p= (oD-4:JE+6r]F) X -:'~Q 11[2 ' 
対称条件から，
op=oc， oE=oD' 
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mA 1 -36W kgcm 1 -45W kgcm 1 0.80 
mB 1 -7.2W 11 1 -1.8W 11 4.00 
mv 1 28.8W 11 19.8W 11 1.45 
mG 1 一 1 22.5W 11 
表3
焼み|軟節剛材鎖|弾性固定梁|軟節凶弾性問
。C 128.05X10-4Wcml 5.24X10-4Wcml 5.36 
Ov 150.49X10-4W 庁 11.84X10-4W ，1 4.26 1 I'.v..c.，/，.LV .." I .L.L.~"，，，.LV .. "1 .c.v ~平均 4.11
OG 150.49X10-4W "112.76X10-4W "1 3.96 } 
軟。v=50.49X10-4W， 、
弾 ÒD=~α~~6yX6003(~_;!+;;) ~ (23) 24E1-一¥扉匝 54) l 
= 189.4 X 10-4αW.' 
軟OD=弾。D と置いて αを求めれば，
α=0.2666 ・H ・H ・..(24)
従って水平および百:直方向のBRけoモーメント計算用の
荷重を W弾および W軟とすれば，
0.2666 W[!))O= WX':"~~~-';=0.21l W • 7平1.2666 -'---" ， 












0.211WXO.6x6 RA=RB- V.-<.L.L" ::V.V^ U -0.38Wkg.…(26) 
図10の(b)および(c)より，水平方向の弾性固定梁につい
ては，
1 11.5 6.910 222 mm 砂 :0.6 
2 17.5 1・45312開 4.8326.910 237 
w fc:67タ.61 
3 21.7 1. 500! 2.633; 4.832 6.910 237 
4 6.910 170 m皿11.8' 1.261' 2.2081 4.832 砂 :2.5 
5 6.910 15979.6 1
6 21. 31 1.393
1 




ノレの調合を 1 5 3， WjC=4096とし(これの四週
圧縮強度は 83""，，124kgjcm2平均 105kgjcm2) これで












す巴ヨ ン(トK~cm) 実験値 |平均値 山
4 588 490 24.1 20.1 14.7 
5 392 588 637 16.1 24.1 26.1 22.1 14.7 
6 441 441 539 18.1 18.1 22.1 19.4 13.0 
?
91 
記 1 ~ 7 "1 水 |セメン I~ 例IJ 1圧縮強度 |怯
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W e•••…'b = 0.0086 X32.52=0.280 kgjcm2 
W w31…'b=0.0086x (267.，400) 
=2.296，.3.44 ，1 
W w120…τb=0.0086X (318，.471) ト(31)



































Concrete Panel 6.60 kg 
仕 上 材 21.60 11 







s= (46.2，.151.2) /28 .20= 1.60，.5 .35……(32) 





















2 I 2.1 2.2 2.7 3.8 2.7 
3 I 1.0 1.6 2.0 3.1 1.9 
4.4 
5 I 6.2 5.2 5.5 4.4 5.3 
6 I 5.1 6.6 4.9 4.9 5.4 
写真11
- -ー 曹司- . v.‘' . 唱・.
1.'" 3.C7 3.00 ユH 1.0 2，oo 0.34 2.ω 2.宮4 3.00 
W1 O:H 2，00 1." 2~ð 0.'7 Q'7 ιJ3 1.3+ 2.n 
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同地 10-111-212-313-414-5 I 計(mmf 1 
U . 
1 
.1-"::' I "::'-0 1 0 q， 1 q，;J 1 ，n 
個所 1 18 12 1 8 1 1 1 1 1 40 





















1 I 36 
100 
水平方向不良なし(11) 
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